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Abuse to the disabled by facility workers
～ A consideration of the viewpoint to grapple with the situation at this moment ～
Akira Uo
　The disability abuse prevention law, which is a law about the disability abuse prevention, 
and the support for the people of nursing the disabilities, was enforced on October 1, 2012.  
The Article 3 of the law states that a person must not abuse persons with disabilities.  
However, there is no end for abusing the disabled even in facilities.
　In this paper, some actual situations in facilities and some studies by scholars, social 
workers and people concerned with social works are analyzed. Some documents by the 
government and reference data from public sources are also referred and reviewed.
　In conclusion, the author suggests the necessity of support for the facility workers, 
establishment of decent work, improvement of inferior labor circumstances at facilities, and 
revision of the regular conversion method at the facilities.  These problems are subject to 
the structural system which cannot be settled only by the self-effort of facility workers and 
managers. Moreover, administrators for disabled facilities have their responsibility.  They 
must stand by their workers and develop the personnel to put them into action.  
Key words：Abuse to the disabled, Facility workers for the disabled, Problem of a 
structural system, Administrators for disabled facilities’ responsibility
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2012年度 3,260 939 303
2013年度 4,635 1,860 628
2014年度 4,458 1,746 664
2015年度 4,450 2,160 848








































































































































































































































































2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
常勤率 % 81.6 84.1 78.5 77.4 73.5 73.1 75.2 68.0 67.9 68.5 66.5
非常勤率 % 18.4 15.9 21.5 22.6 26.5 26.9 24.8 32.0 32.1 31.5 33.5
公益財団法人日本知的障害者福祉協会日中活動支援部会平成25（2013）年度全国生活介護事業実態調査
報告により筆者作成

































年次 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
集計月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月
非正規職員・
従業員割合（%）
15.3 16.4 16.6 17.6 18.3 19.1 20.2 19.8 20.5
年次 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
集計月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月
非正規職員・
従業員割合（%）
20.8 20.3 20.9 21.5 23.2 23.6 24.9 26 27.2




29.4 30.4 31.4 32.6 33.0 33.5 34.1 33.7 34.4
































































































































































































j p / a r t i c l e s / 2 0 1 8 0 8 1 6 /
k00/00m/040/138000c）2018年8月27日閲覧
3 ）障害者雇用の省庁水増し問題 原因究明




4 ）障害者雇用水増し 29県で同様の問題 厚




















































































































係を形成する技法 [ 新訳版 ]、 23、誠信書
卯尾　章
－34－
房、東京、1996
35）たとえば、副島は、自身が弁護士として
関わった知的障害者の人権侵害事件につい
て分析し、「現場の腐敗」と断ずる。（副島
洋明：知的障害者 奪われた人権―虐待・
差別の事件と弁護、98、明石書店、東京、
2000）を参照。また、阿部は、戦後から
1970年代までの状態を「訓練至上主義の時
代」と呼び、知的障害者福祉の改革に向け
て施設職員等の実践を紹介する。（阿部美
樹雄編：よくわかる知的障害者の人権と施
設職員のあり方、14、大揚社、我孫子、
1997）を参照
